





























































































































































































































































































•GFI（Goodness of Fit Index）、AGFI（Ad-
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分散抽出（average variance extracted : AVE）を用
いて検証したところ、両変数ともに基準値
（AVE≧.50）（Fornell ら、1981）を上回った（チ
ーム ID : .76、大学への帰属意識：.55）。尺度の

































表 2 チーム ID ならびに大学への帰属意識における平均値、標準偏差等の結果






.76 .90A.2：もし FIGHTERS のファンであることをやめなければならないな
ら、私は喪失感を感じる 3.74 1.35 .80








できる 4.25 1.09 .86
B.3：関西学院大学は、自分にとって大切な居場所である 4.13 1.17 .84
B.4：関西学院大学が好きである 4.49 .79 .88
B.5：私は、関西学院大学に愛着がある 4.34 .92 .94
B.6：関西学院大学の悪口を聞くと、心中穏やかではいられない 4.05 1.05 .68
B.7：関西学院大学の良くない評判を聞くと、嫌な気持ちになる 4.20 .96 .72
B.8：関西学院大学は就職に有利だと思う 3.99 .90 .46
B.9：関西学院大学は、世間一般の評価が高いほうだと思う 3.96 .80 .46
B.10：関西学院大学にとって重要なことは、私にとっても重要である 3.60 1.12 .66
B.11：関西学院大学の存在が私を支えてくれる 3.70 1.15 .71
※A 1～A 3、B 1～B 11は仮説モデルに対応




















































.47 .72C.2：応援する選手を持つことは、FIGHTERS を応援することよりも大切である 2.94 1.29 .77
C.3：「その選手」が大学を卒業したら、FIGHTERS への関心は弱くな







.60 .73D.2 : FIGHTERS がなくなったら、アメリカンフットボールへの興味
はなくなってしまうと思う － － －














F.1：FIGHTERS は、関西学院大学の重要なシンボルである 4.61 .78
13.82
.93
.92 .97F.2：FIGHTERS は、関西学院大学のステータスを上げている 4.59 .78 .98
F.3：FIGHTERS は、関西学院大学のイメージを向上させている 4.63 .74 .97
モデル適合度：χ2/df＝1.82 ; GFI＝.90 ; AGFI＝.82 ; CFI＝.96 ; RMSEA＝.079
λ＝因子負荷量（基準値≧.50）、AVE＝平均分散抽出（基準値≧.50）、α＝信頼性係数（基準値≧.70）
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1.52、GFI＝ . 827、AGFI＝ . 771、CFI＝ . 957、
RMSEA＝.071、AIC＝344.8となった。仮説モデ
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Study on the factors that affect identification with a university :
with focus on the relationship between identification with
a collegiate sports team and the motivation to watch games
Naoya Hayashi*
ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the factors that influence the sense of identification
spectators of collegiate sports teams feel toward a university. Specifically, the study is a
structural analysis of the interconnection between the motivation to watch games, team iden-
tity, and the sense of identification with a university. The analysis examined 104 subjects
(78.8% male, 21.2% female). The following results were obtained through covariance struc-
ture analysis :
• Regarding spectator motivation, “team attachment” has a positive influence on “team
identity.”
• “Team identity” has a positive influence on “sense of identification with a university.”
• Regarding spectator motivation, “school pride” has a positive influence on “sense of
identification with a university.”
• Regarding spectator motivation, a positive correlation was observed between “attachment
to athletes” and “school pride,” “attachment to team” and “school pride,” and “attach-
ment to athletes” and “attachment to team.”
Key words : identification with a university, team identity, covariance structure analysis
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